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Anxiety is one of the key affective variables in language learning situations. Since a 
literature review done by Scovel in 1978， some studies on this variable have come to be 
conducted， but they provide us only with some isolated information. The purpose of this 
paper is to examine how these studies have progressed and to elucidate on what they have 
revealed. This review also demonstrates the development of studies on anxiety in language 
learning situations. It also discusses that there are some negative correlations between language 









Hilgard， Atkinson， and Atkinson (1971) 1)の文献に基づいて，次のように定義している.
Anxiety is commonly described by psychologists as a state of apprehension， a vague fear that 










究結果を報告している 3). Beeman， Martin， and Meyers(1972)は学習の段階によって，学習の初期段階では
不安が学習の阻察要図になり，同じ学習活動が進められた後の時点では促進喜空間になっていることを報告してい





が得られなかった. Swain and Burnaby(1976)は英語を話す子供を対象にしたフランス語のimmersionpro匹
gramの中で，フランス語の能力と不安にはマイナス相関があることを発見したが，他の能力尺度を用いると務
関関係が見られないという矛盾した結果を得た7) Tucker， Hamayan， and Genesee(1976)もフランス諮と不
安の関係を研究して，あるレベノレの能力はマイナス相関があるが，刻のレベルでは相関が見られないという矛~
した結果を得ているめ. Chastain (1975)は audio心ngualmethodで学んだ学習者のフランス議の成緩と anxle-
tyはマイナス椅関があり， traditional methodでドイツ語とフランス諾を学んだ学習者の成綴と anxietyには相
関がなかったことを報告している 9). このような先行研究を振り返って， Scovelは次のように述べている.
The research into the relationship of anxiety to foreign langu証gelearning has provided mixed 
and confusing results， immediately suggesting that anxiety itself is neither a simple nor welト
understood psychological construct and that it is perhaps premature to attempt to relate it to the 
global and comprehensive task of language acquisitionlO). 
Anxietyの概念の縮分化
Anxietyとlanguageachievementの相関を調べて出て来る矛盾の原因の 1つにanxietyそのものが媛味で漠然
としていることから anxiety'念総分化して研究する動きが出てきた.その 1つに facilitating anxietyと
debilitating anxietyという考え方がある. Faci1tating anxietyとは，たとえば母国語の話者が避けるような
構文を学習者が進んで使うよう自らに促す衝動をぎい(例 Nervousness while using English helps me do 
better. )，その反対の衝動をdebilitatinganxietyという.
Facilitating anxiety is an increase in drive level which results in improved performance while 
debilitating anxiety is an increase in arousal or drive level which leads to poor performancell). 





Bailey (1983)は日訟によって competitiveness(競争心)と anxietyの関係を細かく記述してとらえ，競争心を
持った第二言語の学習者が自分と他の学習者や理想の自己を比べて anxietyを持ち，それが二通りに作用する過
程 (facilitatinganxiety / debilitating anxiety)をもっとも純化した形で、図解している 14)(Fig.l) • 
Anxietyを210の観点から， trait anxietyとstateanxietyとして捉える考え方もでてきた. Trait anxietyとは
どのような状況であっても不安になる可能性 Oikelihood)である.高い trait anxietyを持った人は認知活動
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Fig. 1 Competitiveness and the second language learner 
ストレスがある状況下ではより高いstateanxietyを示すことになる. Trait anxietyとstateanxietyについて
Young(1986)は次のようにまとめている.
Whereas state anxiety reflects an“unpleasant emotional state or condition ，" trait anxiety is 
regarded as a “relatively stable individual difference in anxiety-proneness as a personality trait " 
State anxiety is marked by subjective feelings of worry， apprehension， nervousness， and tension 
and by activation of the individual's nervous system. It is transitory; that is， itis not a 
long網lasting personality feature but a feature that surfaces in response to a particular 
situation 15). 
State anxietyの概念念基盤にして，特定の状況で起こってくる不安 (situationspecific anxiety)を調べよう
とする研究もでてきた.言語学習における特定の状況で起こる不安は一般的にlanguageanxietyとぎわれる.
Trait anxietyとlanguageanxietyがそれぞれ言語学習にどのように関連を持っているのかが調査された.
Lalonde and Gardner (1984)は態度とモーティベーションの原因の研究で traitanxietyは態度やそーティ
ベーションに影響しないが， language anxietyの役割は認められたと報告している 16) Horwitz(1986)の研究で
はlanguageanxietyとtraitanxietyの関係は見られなかった17). Gardner， Moorcroft， and MacIntyre(1987) 
は language anxietyとvocabulary productionの関係は認められるが trait anxietyとsecond-language
productionの相関は認められなかったと述べている 18).
言語学習の場簡に基づき languageanxietyの内容をより具体的に分けた研究もある.日orwitz，Horwitz，如d
Cope(1986)は外国語学習者の悶xiety~ communication apprehension， fear of negative evaluation， test 





うまく伝わったかどうか，どのように評価されているかを気遺う (fearof negative evaluation)，第3に学習者
はたえず能力をテストされる不安 (testanxiety)を持っている.彼らはこの3種類の不安が言語学習に惑い影響
を及ぼしていると考えた. Bailey(1983)は他言語を認している人の英語 (Eng!ishto Speakers of Other Lan-
guages)学習の中で想定される不安の原因を示している.
• Comparison of oneself with other students， either for their performance， or for their anxiety levels. 
• One's relationship with the teacher， either in relation to one's perception of the teacher's expectations 
or one's need to gain the teacher's approval. 
• Tests. 





Anxietyは単純にそれだけが調資研究されるよりも， attitude and motivationの研究の中で，情意悶子の一
部分として取り上げることが多かった.第二言語学習における anxietyの役割古見きわめようとする最初のころ
の研究は心理学によって作られた一般的な不安測定の尺度を用いた.この尺度の代表的なものは SarasonTest 
Anxiety Scale (1958) 21)やTaylorManifest Anxiety Scale(1953)22)であった.これらの尺度を用いた研究には，
Chastain (1975)23)やGardnerand Lambert (1959)切などがあるが，一貫して学習との有意な相関を導き出せな
かった.








• 1 don't fel very relaxed when 1 speak Spanish in clas. 
• Based on my class experience so far， 1 think that one barrier to my future use of Spanish is my 
discomfort when speaking. 
• At times， 1 feel somewhat embarrassed in class when I'm trying to speak. 
• 1 think I'm les self-conscious about actively participating in Spanish class than most of the other 
students. 











量化した.この DigitSpan Testを用いた古い研究としてばMoldawskyand Moldawsky(l952)があるが 28)，
現在の研究でも他の不安尺度と併用して使われることがある.最近の研究ではMacIntyreand Gardner(1991) 
がフランス語と英語による DigitSpan Testを行っている 29¥






























ないことが明らかにされた. Lalonde and Gardner(1984)の言語学溜における態度やmotivationの要因の研究
では language anxietyの役割は切らかにされたが trait anxietyの役割は証明されなかった31) Gardner， 
Moorcroft and M品cIntyre(1987)でも， trait anxietyとsecondlanguage productionには相関関係が見られな
かったと報告している 32)
Language anxietyとproficiencyの関係を調交する研究が数多く行われるようになり，一般的にマイナスの相
関があることが明らかにされてきた. Lalonde and Gardner(1984)はsituationalanxietyすなわちlanguage
anxietyが学習態度やmotivationに影饗していることを切らかにした33). Steinberg and Horwitz(1986)は第二
言語習得の場で作為的に anxietyを引き出したグループと anxietyのレベルを下げたグループを作り比較して，
学習者はanxietylevelが高くなると，暖味な場面に対して，事実だけを述べて，自分の解釈は差しはさまない
傾向があることを明らかにした 34) Gardner， Moorcroft and MacIntyre(1987)は， French class anxietyと
French use anxietyが語傘カに影響を与えることを明らかにした 35) MacIntyre and Gardner(1988)は原子分















劣っていることを切らかにした39). Maclntyre and Gardner(I991)の研究でも anxietyは長期記憶したもの
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